




































































史的に辿ってみれば，ローマの諷刺詩人マルティアリス（Marcus Valerius Martialis, c.38/41~c.103）
の Epigrams（86-102）中の「京に鄙あり」（rus in urbe）（1）という言葉あたりにいきつく。そこでは
都市の利便性を具えながらも喧騒に距離を置く，静穏なローマ郊外の丘という林泉の地での生活の
楽しさが称揚されていた。イギリスでも 18世紀には広く人口に膾炙していたポンフレット（John 
Pomfret）の The Choice（1700）はいうまでもなく，おそらくはツィンマーマン（Johann Georg von 













も比肩する地であったが，また Vauxhall Gardensや Ranelagh Gardensといった人気の社交場の元祖
とも目されていた。地誌学の分野で盛名を馳せた J. J. Parkの著作や『ジェントルマンズ・マガジン』
の ‘Topological sketches’ 欄などで紹介されていたように（May 1817），ハムステッドは多くの娯楽施
設や宿泊施設を擁し，コンサートや競馬をはじめとしてさまざまな催事を提供するなど，独自の都会
的文化圏を田園地帯に構築していた。ここは経済的にはシティーの圏内に属しながらもシティーとは


























人間が想像力により自己を未来に投擲できることを論じたハズリット（An Essay on the Principles of 
Human Action 1805）や，ハズリットに倣い詩人が自身の本性を抜け出て他者に自己投入する必要を































































































































































…my principal view in making this collection was to compare the descriptions and expressions 
in the Roman poets that any way relate to the imaginary beings, with the works that remain to us 













































これは A Sentimental Journey（この作品の構成自体が断片なのだが）にある ‘The Fragment. Paris.’ 
の挿話の中で主人公 Yorickが味わうことになった，宙ぶらりんに取り残されたような体験（11）を思










エルギン・マーブルに関わる議論が沸騰していた 1816年 3月 17日に，歴史画家ヘイドンは，自身
の美学理論を『エグザミナー』紙に寄せ，論敵 Payne Knight らが唱導していた 18世紀的な理想美礼
讃の愚に非を鳴らした。
43補遺：断片の美学（西山）
… in the most broken fragment the same great principle of life can be proved to exist as well as in 
the most perfect figure.  Is not life as palpable in the last joint of your forefinger as in the centre of 
your heart?  Thus break off a toe from any fragment of the Elgin Marbles, and there I will prove the 






























大な」（mighty）としか形容できなかったことは，あたかも Fuseliが例の絵画 The Artist Moved by the 






































































（ 1） Martial （Marcus Valerius Martialis）の Epigrams Book XII 57での用例あたりが嚆矢とみなされる。
 （Cf.）http://www.tertullian.org/fathers/index.htm#Martial_Epigrams
（ 2） たとえば ‘The Choice’ の 5-8には次のような記述がみられる。
 　　　Near some fair Town I’d have a private Seat,
 　　Built uniform, not little, nor too great:
 　　Better, if on a rising Ground it stood,
 　　On this side Fields, on that a neighb’ring Wood.
 なお，ツィンマーマンとロマン派に対する影響等については，鈴木喜和氏の博士論文 Keats, Epic, and the 
Prophetic Solitude（2012）に詳述されており，筆者も大いに啓発されたことを付記しておく。
（ 3） アリストテレス『魂について』第 11章 424a。
（ 4） ハチソンの著書（下記文献一覧）の副題には “in which The Principles of the late Earl of Shaftesbury are 
Explained and Defended, against the Author of the Fable of the Bee: and The Idea of Moral Good and Evil are 
establish’d, according to the sentiments of the Antient Moralists. With an Attempt to introduce a Mathematical 
Calculation in Subjects of Morality” とあるように，同書の主眼はたびたび反宗教的で宗教意識が希薄と非難
されていたシャフツベリを擁護し，マンデヴィルの唱える「利己心の是認」を基軸とする宗教観や道徳観に
論駁しつつ，公共の福祉に寄与する道徳哲学の内容を明示することにあった。
（ 5） ただし，この言葉がソロモンのものとする主張は現在では退けられている。A New Commentary on Holy 
Scripture（SPCK, 1928） p. 402 の解説を見よ。
（ 6） フライ（13-14） にはよく知られる次の一節がある：God, if he exists at all, can exist only as existence, as an 
aspect of our own identity, and not as a hypothesis attached to the natural order.　なお，ブレイクの言は，い
わずと知れた ‘There is No Natural Religion’ にある一節：God becomes as we are, that we may be as he is.
（ 7） アディソンは Spectator No. 47では，St Giles-in-the-Fieldsの教会主管者であった John Scott （1639-1695）の
著作 The Christian Life を評し，この問題に関して最高の論攷と激賞しているほか，多数の号で実際に引
用，言及しており，当時この著作はかなり広範に読まれていたことが想像される。次に引いたのは当該
書中の <Proofs of a Future State> （Pt. II. Vol. I. Sect. II. Chap. V., pp. 282-303）にある ‘the Wisdom of God’s 
Government’ と題された章の一節で，項目には ‘The natural capacity of our Souls to survive our Bodies, and 
to enjoy future Rewards, and suffer future Punishments, it also follows that there is a future state of Reward and 
Punishment.’ とある。イタリックは上記も含め，いずれも原文のまま。
 　 …we find in our souls a certain force and power, whereby they determine themselves which way they please 
in their motions and operations; whereby they are exempt from the necessitating influence of any thing that is 
forein to ’em; and this innate liberty of power of self-determination is necessarily supposed in the management 
of all humane Affairs…by this self-determining Power our Souls do evidently manifest themselves to be imma-
terial Substances, and consequently not liable to Death and Corruption…we feel in our Soul an innate power 
to determine itself which way it pleases, and even to move quite contrary to all forein impressions.
 いかにも宗教家らしいレトリックを盛り込んだ説教だが，アディソンの考える「来世における魂の完成」の
思弁的濫觴のひとつがおそらくはここにある。
（ 8） Oh yet we trust that somehow good
 　Will be the final goal of ill,
 　To pangs of nature, sins of will,
 Defects of doubt, and taints of blood;
   　　　　…………….
47補遺：断片の美学（西山）
                                    ………………
 　　Behold, we know not anything;
   　　　I can but trust that good shall fall
   　　　At last̶ far off̶ at last, to all,











（ 9） シュレーゲルの Athenaeum Fragments #116にある著名な定義などは，形態と内実の統一された完結性
をよしとする詩とは相容れず，不断の生成と発動を繰り返すロマン詩の断片性という特質をよく語る：
“Other kinds of poetry are finished and are now capable of being fully analysed. The romantic kind of poetry is 
still in the state of becoming; that, in fact, is its real essence: that it should forever be becoming and never be 
perfected.” 
（10） デンマーク生まれの彫刻家シバー（Caius Gabriel Cibber, 1630-1700）はまた，キーツの生家近くにあったべ
ドラム病院の門上に据えられていた一対の彫像 Raving MadnessとMelancholy Madnessの作者としても知ら
れる。
（11） よく知られた挿話であるが，話の中でヨリックは，従者 La Fleurのもってきたバターを載せた紙片にラブ
レー時代の古いフランス語で書かれた物語の一部をみつけたため，次の頁を読みたくなり従者に探させたの
であったが，果たせず，体験の断片性に悶々とするのである。
（12） 1809年2月 6日付の Benjamin Westのエルギン伯宛て書簡は，William Richard Hamiltonの以下の覚書に所収。
Memorandum on the Subject of the Earl of Elgin’s Pursuits in Greece （London, publisher unknown, 1811）．ただ
し，この書簡の本体は第二次大戦中に破損，亡失した。
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